
























A Study of English Phonetic Notation in Jitsuyou Eikaiwa no Hiketsu : 










































































置 に 文 強 勢 を 置 く。例 え ば、“The gentleman whom you met in my office is his 











O’Connor（１９８０：９２-９４）は、and［ 2nd］→［6nd］［6n］［nd］［n］、can［k2n］→［k 6 n］［kn］、
of［ cv］→［6v］［v］［6］［f］などの例を挙げている。
　他にも、JAPanese GOVernment のように、第２強勢が第１強勢の役割を演じる場
合や、意味上の対比（例：“Do you import the merchandise or EXport it?”）、新情報
の提供（例：“Who visited Michigan last year?” “MAry did.”）、伝達情報の焦点化







You are getting better.［ゲチンベタ］
I am sorry, I don’t know.［ソリ、アイドンノー］
２．文強勢を通常受けない単語の脱落
How much do you want?［ハマチ、ユーワント］
The sooner the better.［スーナーベタ］
─ １１０ ─
藤　上　隆　治
pshaw, you are joking.［シヨー、ユジヨキン］
３．文強勢を通常受けない単語の弱音化
Bring me a cup of tea, will you?［ブリンミカプアチー、ウイリユ］
Come and see me sometimes.［カマンシミソムタイム］
Milk and sugar［ミウクンシュガ］
Long and short that is so.［ロングンシヨ、アツソー］
Fetch my cup and saucer, will you?［フヘチマカップアソーサ、ウイリユ］
By and by［バイムバイ］
Look for it up and down.［ルックフオリ、ラップムダン］
４．調音点が同じ場合の脱落
Get down.［ゲダン］ What time is it?［ワッタイムイジット］





Open the door, please.［オープムドー、プリズ］





Bring me a cup of tea, will you?［ブリンミカプアチー、ウイリユ］
What is your name?［ワッチヨネーム］
７．弾音化
Shut up.［シヤラップ］ Get on board.［ゲロンボール］









You are getting better.［ゲチンベタ］
I am sorry, I don’t know.［ソリ、アイドンノー］
（２）　文強勢を通常受けない単語の脱落に関しては、助動詞、文中の be 動詞、定冠
詞に見受けられる。
How much do you want?［ハマチ、ユーワント］
The sooner the better.［スーナーベタ］
pshaw, you are joking.［シヨー、ユジヨキン］
（３）　文強勢を通常受けない単語の弱音化については of と and に頻繁に観察される。
（i）　of ［4v］→［6］の場合
Bring me a cup of tea, will you?［ブリンミカプアチー、ウイリユ］［6］
（ii）　and ［2nd］→［6n］ ［n］ ［6］の場合
Come and see me sometimes.［カマンシミソムタイム］［6n］
Milk and sugar［ミウクンシュガ］［n］
Long and short that is so.［ロングンシヨ、アツソー］［n］
Fetch my cup and saucer, will you?［フヘチマカップアソーサ、ウイリユ］［6］
By and by［バイムバイ］




＋［d］, ［t］＋［t］, ［d］＋［d］, ［m］＋［m］の組み合わせが観察された。
Get down.［ゲダン］ What time is it?［ワッタイムイジット］





Open the door, please.［オープムドー、プリズ］（open［p］の影響による［n］の［m］
音化）






Beg your pardon.［ベギヨパードン］（［ ］＋［j］の相互作用）
Bring me a cup of tea, will you?［ブリンミカプアチー、ウイリユ］（［l］＋［j］の
相互作用）
What is your name?［ワッチヨネーム］（［t］＋［j］の相互作用）
（この例では、文強勢を受けない is が脱落し、What your name? になり、What










Shut up.［シヤラップ］ Get on board.［ゲロンボール］










































ゲチン　ベタゲチン　ベタYou are getting better. 
ハマチ、ユーワントハマチ、ユーワントHow much do you want?
カマンシミソムタイムカマンシミソムタイムCome and see me sometimes.
ミウクンシュガミウクンシュガMilk and sugar
ギミサモーギミサモーGive me some more.
オープムドー、プリズオープムドー、プリズOpen the door, please.
ベギヨパードンベギヨパードンBeg your pardon.













































藤上隆治（２００８）「英語のストレスとリズムの理論と実際 ― 認知的な音声指導のために 
―」『桜美林国際学論集 Magis No. １３』東京：桜美林大学大学院国際学研究科．






O’Connor, J. D. （１９８０）. Better English Pronunciation, Second Edition. Cambridge： 






　音素 /t/ と /d/ の異音である［ t 
「















場合もあるようである。また、Newsweek（March ７, ２００５, “Who Owns English?”）に
よれば、国際線のパイロットが交信する際、/˙/（three）のような弱い音ではなく、
はっきりと発音できる［t］（tree）がよく用いられるとの指摘がある。
Thank you.［タンキユ］ One thousand.［ワンタウスン］
Nothing better. ［ナテンベタ］
３．二重母音の長音化
　/ o  / は［4\］として認識されている。カナ表記でもオ段の文字と長音記号が使われて




Long and short that is so.［ロングンシヨ、アツソー］
４．二重母音の短母音化
　（i）/a  / は［a］として認識され、ア段の文字が使われているが、常にではない。








Please tell me exactly.［プリズテルミ、イグザクリ］
Give me, please.［ギミプリズ］
Sit down, please.［シッダンプリズ］
Come and see me sometimes.［カマンシミソムタイム］
６．脱落
　（i） /ø/ の脱落














In this paper I discuss how English pronunciations would be transcribed in 
Katakana letters as practically as possible, even though the sound structure of 
Japanese is different from that of English. I reveal why the Katakana phonetic 
notation is useful to Japanese learners of English as a foreign language, and discuss 
some problems of such notation. I also find how Jitsuyou Eikaiwa no Hiketsu ＊（１９２７） 
transcribes English sounds in Katakana letters to approximate the native 
pronunciations of English. I analyze Katakana phonetic notation in Jitsuyou Eikaiwa 
no Hiketsu from the viewpoint of sentence stress and then note that Jitsuyou Eikaiwa 
no Hiketsu tries to transcribe a variety of changes in pronunciation such as 
weakening of the function words like “and” and “of,” assimilation, and reduction. 
However, it does not show any primarily stressed syllables at all. Finally, I point out 
that Japanese learners of English may be able to pronounce English with stress-
timed rhythm if the stressed syllables are indicated in the original Katakana phonetic 
notation.
＊ The Key to Success in Practical English Conversation （literally translated by the 
author of this paper）
